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1.　はじめに
The House in Paris（1935）は、小説の構造という点において Elizabeth 
Bowenの作品の中できわめて実験的であると言える。フランスとイギリスに
またがり繰り広げられる悲恋の顛末とその余波を物語の中心に据え、恋愛の進






















とえ、第 2部「過去」を便箋、第 1部と第 3部「現在」を封筒として、「過去」の内容が「現


















She ［Mme Fisher］ put up with your presence amiably. She asked no questions, 
but knew: she knew where you went, why, with whom and whether it 
happened twice. Though Paris was large, you were never out of her ken. The 
girls, discussing this, hovered between an idea of the supernatural and Naomi’s 
having been told off to shadow them. ［…］ 　　 but how could Naomi shadow 
two girls at once? There must be more to Mme Fisher than that: her marked 
unobservingness and withheld comment gave her terriﬁc power over the girl’s 
ideas. （102-103）
Fisher夫人は監視をしている様に見えないにもかかわらず、どういうわけか下
宿人の行動を逐一把握している。‘She was somewhere all the time.’ （103） と
Fisher家に出入りする人間に思わせ、彼らを圧倒的な力でもって支配する。た





とる。そんな彼女を Karenは ‘a witch’ （155） と形容しさえする。
加えて、Karenは Fisher夫人とその友人Maxの関係性にも反感を持ってい
た。Maxは Fisher家に夫人の友人として長年頻繁に出入りしているが、夫人
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は息子程も年の離れたMaxに恋心を抱き、狂気じみた情熱でもって彼をがん
じがらめにする。夫人の思慕は一方的なものではあったが、Maxは夫人との
関係について ‘ “［…］ In my ［Max］ youth, she ［Mme Fisher］ made me shoot up 
like a plant in enclosed air. She was completely agreeable. Our ages were comple-















り複雑な意味が含まれているように思われる。Maud Ellmanは Karenと Fisher
夫人の関係について、次のような興味深い指摘をしている。
The most important of these female bonds, although also the most understated, 
is the mimetic rivalry uniting Karen to Madame Fisher. Although they never 
meet in the same room, theirs is the strongest undercurrent of desire in the 
novel, theirs the transport which everyone is sacrificed. Naomi is jilted, Ray 
betrayed, Leopold abandoned, Max driven to suicide in order to sustain the 
bond of opposition between Karen and Madame Fisher 　　 ‘that opposition 





2　作中でMaxが ‘In France to have no family can be more humbling than poverty.’（163）と語っ
ていることから、フランス社会において家族がいないことは特に生きづらさにつながり得る
ことがうかがえる。
3　Ellmann, Maud. Elizabeth Bowen: The Shadow Across the Page.（Edinburgh: Edinburgh 





The Michaelis lived like a family in a pre-war novel in one of the tall, cream 
houses in Chester Terrace, Regent’s Park. Their relatives and old friends, as 
nice as they were themselves, were rooted in the same soil. Her parents saw 
little reason to renew their ideas, which had lately been ahead of their time and 
were still not out of date. Karen had grown up in a world of grace and 
intelligence, ［…］. ［…］ they offered nothing to satire ［…］. ［…］ The 




























Karenはそんな母親をはじめ所属階級の人々に対し ‘They keep me away from 
everything has power’ （161） と不満を抱く。また、母親と所属階級に反発する
かのように絵を習うが ‘Her pencil lacked something, not quickness or energy, 
simply power, perhaps.’ （73） とあるように彼女の絵、ひいては彼女自身に 
‘power’ が欠けているということを Karenは認識していると同時にそれを求め
ていると言えるだろう。そしてこの ‘power’ という言葉は Karenと Fisher夫人
のつながりを考える上で重要である。Fisher夫人は ‘it was her power she loved’ 
（183） と言われるように ‘power’ を持つ人物である。Karenは Fisher夫人の 
‘power’ に惹かれていると言える。















た存在であるためである。しかしそれ以上に Violetが ‘she had always done as 
she wished’ （76） と描写されるように望むがまま生きてきたように見えたため
である。それは Violetが病に侵され余命わずかであることをおじに知らされた
後に Violet自身の口から自らの人生に今もなお後悔が残っているのだという感
慨を聞いた時 Karenが大きな衝撃を受け、思わず ‘some gaunt, contemptuous 












わ け か Karen は 下 宿 時 代 に ‘Karen ［…］ crossed Mme Fisher without being 
packed home’ （103） と言われるように、余計なことをすれば即刻追い出される
はずの Fisher家で例外の待遇を受けていたのだ。このように Karenと Fishser
夫人は互いに少なからず関心を持っていると言える。






























在」で Karenは Fisher家で生まれて以来離れて暮らす Leopoldに会う予定だっ
たが結局会うことができない。それを受けて Fisher夫人は Leopoldに Karenに
ついて ‘Courage as much as passion made her your mother.’ （207） と Karenの過
去の行動に対して肯定的な発言をしつつも ‘She always had courage, but could 







出し、その 10年後の Fisher家での面会にも行けない。Harriet Blodgettが Leo-
poldについて ‘a personal, negative symbol which has accreted all the emotional 
















4　Blodgett, Harriet. “The Necessaty Child: The House in Paris” Ed. Harold Bloom. Elizabeth 











するため手首を切ったのを目の当たりにした直後の Fisher夫人は ‘all her life 
her power had never properly used itself, and that now it had used itself she was 
like the dead, like someone killed in victory.’ （183） と描写される。この時の夫人
からはほぼ確実に訪れるであろう愛する人の死を悲しむ様子は微塵も感じられ




一切とがめることをしない。その上、Maxの死後再会した Karenに ‘pity’ （179） 

















5　Lee, Hermione. Elizabeth Bowen, revised edition.（London: Vintage, 1999）, 99







“ ［…］ Since we ［Max and Naomi］ returned from London, she ［Naomi］ has 
never stopped watching me ［Max］ : I have never felt her eyes leave my face. 
Imagine the statue’s face on your own level, spoilt with anxiousness, following 
where you go. Her eyes snatch at me and she cannot do things calmly. I felt 
her refuse to be fully happy till you ［Karen］ and I met again: ［…］ Her 














Fisher夫人の様子に関しては Maxが ‘When she ［Mme Fisher］ did speak, she 






















態でありながら ‘Neither patience nor discontent but a passionate un-resignation 
was written across her ［Mme Fisher］ features, ［…］ Her self looked, wildly smil-




について話が及んだ時、ついに Fisher夫人は ‘He broke Naomi’s heart.’ （52） と
言い放つ。この発言がいかに破滅的な威力を持つかが ‘Henrietta felt she had 
seen Miss Fisher undressed.’ （53） という一文に凝縮されていると言っていいだ
ろう。11歳の Henriettaには Fisher夫人の発言の意味するところを正確に理解
することはできないとしても、その状況の例えようもない息苦しさは強く感じ
ずにはいられない。そして Naomiはというと ‘the air of having known all along 







である。Naomiは Fisher夫人に服従し操られる ‘the helpless daughter’ （52） な
のだ。
しかしこの一見すると居心地の悪い親子関係が、実は親子の絆を強固にする
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という逆説的な状況を生んでいることも事実である。Henriettaは Fisher親子を 
‘mad people’ （45） と形容するが、これはおそらく外部の人間から見たこの親
子に関する代表的な評価であると言える。Fisher家がパリの町の中で微妙に異
彩を放っているのは本作品の冒頭でほのめかされる。Fisher家は ‘The Fisher’s 





























も確かである。Maxは Naomiと婚約した理由を ‘I could not endure being al-























にしか動くことができなくなるのだ。Naomiも Maxについて ‘He could do 












同義である。婚約中の NaomiとMaxが ‘As lovers, Max and she were a couple 













は‘I saw then, that evil dominated our house, and that the girls who were with us 










てが終わった後に気づいたと言える。夫人は「現在」において Leopoldに ‘To 
ﬁnd oneself like a young tree inside a tomb is to discover the power to crack the 
tomb and grow up to any height.’ （203）と謎めいた言葉をかけている。この言
葉は Leopoldに対する励ましであると同時に夫人自身の生き方が色濃く反映さ
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